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Many authors have reported on the relationship between mammary tumors and 
sex hor・mones,and it has been generally confirmed that sex hormones play an im-
portant role in neoplastic diseases of the breast. T AKUMA, in our institute, has done 
research in the histological field on the relationship between the adrenal cortex and 
ovaries and neoplastic diseases of the breast, and demonstrated that hormone imba-
lance originating in sex glands was present in these cases (TAKUMA, 1958), and 
HANEDA found histological changes in the antel'ior lobe of the pituitar~· gland 
(HANEDA, 1959). 
Furthermore, it is well known that the internal secretory organs are intimately 
related, and that changes in one of them cause functional or even morphological 
changes in others. So, it is very interesting and important to study the hormonal 
environment in these cases. 
In our institute, endocrinological studies on neoplastic diseases of the breast have 
been carried on systematically, and the studies here reported were conducted to 
clarify the relationship between mammary tumors and the thyroid gland. 
RESULTS OF THE HISTOLOGICAL STl'DIES 
In mice with spontaneous mammary carcinoma, the lesions of the thyァroidglands 
most often encountered, were of the colloidal type, and extremely large follicles were 
often observed. Among these large follicles, however, groups of very small ones 
with relatively high follicular cells and a small amount of colloid were seen and 
the arrangement of follicles in these thy1・oidglands was much more irregular than 
in normal mice. Findings such as those seen in carcinoma were also very frequent 
in the thyroid glands of mice with mastopathia-like-changes. 
In the thyroid glands of mice treated with sex hormones, such irregularity in 
the arrangement of follicles was not found. In cases of EHRLICH’s tumor or BASHFORD 
cancer, low folilcular cells and darkly stained colloid were seen, and these changes 
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were so common throughout the gland that irregular aspects, which were pr巴sentin 
cases of spontaneous mammary cancer or mastopathia-like-changes, were not observed. 
RESULTS OF STUDIES WITH RADIOACTIVE IODINE I 111 
In spite of the great changes found in the th~Toid glands of mice with mam-
mar~＇ tumors, the rate of uptake of I 131 1η・ their thyroid glands during the first 
24 hours after intravenous injection or this tracer dicl not decrease as compared 
with the rate of uptake in normal mice. 
Investigation with autoradiographγ，however, proved that the rate of uptake of 
I ,31 I不’thethyroid glands of mice with mammarr~· tumors was different in nature 
from that of normal mice. In the thyroid glands of mice ¥'ith mammary tumors, 
localization of radioiodine ¥YaS vcr：－’ unequal, and many of the large follicles with 
low folliculer cells did not日howthe presence of radioiodine. HoweYcr, in the small 
follicles, which wc1℃ found among the large follicles and gave an irregular aspect 
to the histological findings of the th~Toid glands of tumor-bearing mice, dark granules 
of silver, indicating the presence of radioactivity, were found in great den日ity.
The incqualit.'" irregularit戸 ornon-uniformit.v in the hi刈υlogicalfindings as well 
as in the function between the follicles is characteristic in cases oJ mammary tumors, 
















































ーの原因であることは認められながら，未だに明かで えられF 殊に脳下垂体前葉からはp 各内分泌腺の機能
ない点も多かった． を支配する多種のホルモンが分泌されF 又各内分泌臓
共同研究者宅間p 羽根田等は，乳腺腫疹発生マウス 器の分泌するホルモンが前薬に作用してP 一定の内分
についてp 脳下垂体・副腎・卵巣の組織学的検索を行 泌的環境を形成すると考えられているのでP 上述のよ
ないp このようなマウスに於けるホルモン代謝の異常 うにp ホルモンのアンバランスが証明された乳腺腫疹
を立証した．一方P 周知のようにp 正常な生命現象の 発生マウスに於けるp 各内分泌臓器の組織学的並びに
維持にはp 凡ての内分泌臓器からp そのホルモンが過 機能的変化を明かにすることは興味深いことである．
不足なく分泌されることが必要でp この為に，各分泌 私はこの研究の一環としてF 乳腺腫疹発生マウスの甲









































































第2図 生後 1ヶ月のマウス甲状腺p 鴻胞は小さ
くp 証書胞上皮は丈高く，十／；；；）：丸く大き
い．上皮内に空胞が多い．コロイドは淡







28.4 4 9.3士0.4 37.7 
24.0 10 13.9土0.8 41.9 
24.6 2 13.0士2.0 39.1 
21.3 
24.7 
やp 瀦胞の崩壊や， i¥J＇.合や p 鴻胞内への出血などは認
められないかp 極めて稀である（第3,4図）．ラットや
マウスではp 甲状腺機能が性周期によって変動するこ
とは， Lee(1928), Soliman, Reineke (1952, 1954) 
等によって報告されているが，私の行った組織学的検
索の上でlし明かな特徴は見出し難かった．又p妊娠に



















＼［巨ff11 ～10 ～20 ～30 ～40 ～50 ～60 ～70 ～80 ～90 
生存日数＼、
30 12.l 16.7 37.9 21.9 8.3 2.7 
130 2.5 8.3 26.1 28.0 15.3 9.2 4.8 2.2 1.9 1.6 
300 3.7 9.7 23.4 26.0 13.4 7.8 8.7 2.7 3.7 0.3 1.0 
311 4.4 11.5 21.4 26.4 12.6 10.0 5.0 1.9 1.9 0.6 1.3 
357 5.2 8.7 28.5 19.2 18.6 9.3 1.7 2.9 1.2 0.6 1.2 
363 6.7 13.4 28.9 21.9 11.3 5.8 4.9 0.3 0.3 1.2 
380 4.0 6.5 10.0 25.6 19.9 14.0 12.6 1.1 2.5 1.1 2.5 
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7.5士0.6 I 22.1 ! 12 I 8.1士0.7 I 25.0 
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第8図 生後400目p 乳癌発生後 130日を経過した
マウスの甲状腺y 謬様甲状腺麗像と小鴻胞
群の混在がみとめられる．一部減胞の崩壊






























直径μ ～10 ~20 ～30 ～ω ～50 ~60 ～70 ～80 ~90 ~100 i ~01 
生存日数 ＼＼一一一一 一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一 一一」一一
350 1.2 10.4 31.5 26.0 
355 8.5 18目。 26.0 17.1 
368 0.7 4つ4 ~ つ 10.0 14.9 
372 2.5 4.1 7.4 13.1 
466 5.7 JO.O 20.6 19.2 
576 3.6 6.4 21.1 18.3 





















8.3 2.1 1.0 1.4 1.4 
8.1 7.1 1.9 1.9 
IOA 11.2 11.9 8.2 3.7 11.9 
9.8 8.2 6.6 9.0 7.4 18.0 
8.6 7.5 5.5 1.7 2.6 3.4 
10.8 6.8 .f.8 2.0 1.2 9.2 
8.4 4.7 3.9 4.5 0.3 2.2 
腫疹の大きいマウスでは，多少と も大きい鴻胞が多

















第12図 生後489日p 最終分娩後106日を経過p マス
トパチ一様変化がみとめられたマウスの甲
状腺．漏胞の崩壊融合像が著明でp 一方F


















～70 ～80 ～90 ～100 , JOO 
1以上







5.1 10.2 20.8 22.4 16.5 9.9 
0.4 0.4 5.1 12.0 7.7 1-1.5 
3.1 12.4 16.2 22.4 18.0 5.6 
3.5 11.6 18.0 22.0 13.9 12.2 
8.2 16.9 26.7 21.4 11.5 5.8 





































































マ工ソ品〉＼川鴻胞でμI～マょ ～20 ～30 ～40 
エストローグン群l
503 4.1 9.5 27.6 33.0 
512 5.6 7.0 30.0 17.5 
540 13.3 28.4 24.2 17.5 
アンドローゲン群l























～50 ～60 ～，70 ～80 ～90 ～1 00 以IO上0 
10.0 7.4 6.1 1.4 0.7 
10.5 14.0 7.0 3.5 3.5 0.7 0.7 
9.2 2.5 0.8 0.8 0.8 0.8 1.7 


































































8 ( 8)計！ 39 I 14 I 19 c的
種 l14 I 6 I 4 c 4)


























































































21.3 (%) ! 1.9 (%) 
33.9 ! 6.9 



























るしP Hertz (1940), Gorbman (1952), Chardard-











合p 甲状腺機能は 1；穴的lこ充進するといわれP 武藤
(1932), Andersen (1934）等はy 少量のエストローゲ
ンを投与した動物の甲状腺に，著明な増殖を認めたと
い弓．しかし長期間の投与はかえって機能抑制的に働
くといわれP Karp, Kostkiewicz (1934 1, Kreitmair, 

































































































































腺腫蕩の際に認められる組織像の複雑さを理解するの 胞の拡大p 上皮の馬平化p コロイドの貯溜が顕著で，
は困難である． これ等と潜殖像が混在し，複雑な組織像を呈する．
甲状腺の所見からはp 乳癌と乳腺症様変化を来した 2) エストラヂオールベレット移植により，甲状腺
ものとの聞に，確たる区別をつけ難かった．宅聞はp は肥大し，増殖像及び機能元進像を認めた．長期にわ
百lj腎，卵巣の変化はp マストパチーの方がより軽度で たるものでは，滅胞の拡大p 漉胞配列の不正もみら
あり，マストパチ一様変化から進んで乳癌となる過程 れ，乳腺腫場発生マウスの甲状腺組織像に類似した．
を推察しているがp 甲状腺の変化からはp 両者は同程 3) テストステロンベレット移植によっては著明な
























めにp 放射性沃度を用いp これ等の動物の 131摂取率
を測定し，正常対照マウスと比較した．
第 1章実験方法
実験動物はp dd系， NA日系7 ウス及びH系マウス



























殆んどが 1%に達しなかった．叉， 36時間値＇ 48時間
値， 72時間値でも同様であったp これは， dd系， NA2













対照例 1 18 I o.6 










































腫蕩重量が休重の10%以下 1 10 0.9 






















三宅P 翠川等 (1953）はp 白鼠に沃化カリウムl日量
0.8田Eを4日乃至12日間投与したところ，その甲状腺
の J131摂取率が＇ 48時間値で 1%前後に低下したと報
告しており，これは，沃度の持つ甲状腺抑制作用の外




















Soliman, Reineke (1954）はp 低沃度食で飼った成
熟マウスに J131を注射し＇ 6時間後の甲状腺に於ける
放射能を測定した結果，摂取率は pro巴strusに最大








































































第 19図第 20 図
対照マウス甲状腺のラジオオートゲラフ．中等大の鴻胞がそろっているがp J131集積状態は一様では
ない．しかしP 強く黒化を示す鴻胞はp lま〉全 （ 1•入にはばらまかれていてP 偏在しないー！上皮内に集
積するものは輪状の黒化を示す．
第 21図第 22 図
v手u高発生7ウス甲状腺のラジオオートグラフ．中等大及び大きい棚包でp 全く !131集積を示さないも























第 24図.A. 第 24図.B. 
甲状腺癌のラジオオートグラフ．こ〉に形成された嚢腫にほ131の集積が著明である．




謝が正常に行われてゆくためにもp 甲状腺機能異常が しているから，この機能の相遺をもたらす因子はp 滞
臨駄症状として現われる場合も，そのような総合され 胞単位で考えられなければならないであろう．乳癌マ
た甲状腺機能が意味を持つことは確かである．しかし， ウスの甲状腺のラジオオート ゲラフはp 正常マウスの
甲状腺の組織学的所見から，その鴻胞の間には機能の それに比べて，著しい黒化度の差と共に，それ等の鴻
差があるであろうということはp 阜くから多くの研究 胞の極めて不斉な混在を示した.Leblond (1948）に
者によって示唆されていた．放射性沃度を用いたオー よれば，甲状腺における無機沃度は切片作製過程で失
トラジオグラフによってP このことが証明され，同時 われるので，ラジオオートグラフに証明される放射性
にp 甲状腺の機能状態という言葉の意味にも新しいも 沃度は有機のそれである．従ってこの所見はp 131摂
のが加えられP その内容はp 色々な機能の段階にあっ 取p 集積の凡てではないであろうがp これ等の黒化を
てP色々な方向に向ってF その機能が動きつつある多 示さない鴻胞に於いてp 有機合成が行われていない点
くの溜胞の機能の和であって，それ放にp 甲状腺機 で，機能異常のあることは明らかである．たとい甲状
能に影響しうる諸因子がp 個々の鴻胞によって多様に 腺全体としての機能がp 正常な範聞にあってもP こh
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